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さらに本学主催の産学連携マッチングイベントであるKMS メディカル･アーク with MTOも開催し
た。しかし，その後から新型コロナウイルス感染症の感染拡大があり，2020年度については，オン
ラインでのイベントを中心に，大阪商工会議所 次世代医療システム産業化フォーラムや第6回
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Regarding the activities of the Industry-Academia Collaboration and Intellectual Property
Management Section (IACIPM) in Kawasaki Medical School, we will report on the activities up to
FY2019 and FY2020, and consider the related business contents. In 2020, we disclosed each policy
regarding industry-academia-government collaboration and intellectual property management. As
for activities, in the latter half of 2019, we exhibited at BioJapan as usual, presented at the new
technology briefing session at the Japan Science and Technology Agency (JST), participated in the
Okayama Research-Park presentation, and exhibited at the Okayama Technology Exhibition
(OTEX). In addition, KMS Medical Ark with MTO, an industry-academia collaboration matching
event hosted by our medical school, was also held. However, since then, the new coronavirus
infection has been remarkable, and in 2020, we just joined mainly online events, for example, the
Osaka Chamber of Commerce and Industry Next Generation Medical System Industrialization
Forum and the 6th DSANJ Digital Bio Conference and Face to Face Meeting. We introduced the
researchers' seeds there (D-Bio Digital & F2F). The annual Faculty Development (FD) meeting was
also held by online on September 24th. Although some products from KMS Medical Ark have been
delayed due to the influence of COVID-19, the matching business is currently continuing. In 2020,
BioJapan will also be canceled and OTEX will be canceled, and seeds will be announced only as
online-events. We canceled the presentation at BioJapan 2020. The Okayama Technology Exhibition
(OTEX) has been canceled. We will plan to present our research seeds only in online-events. The
KMS Medical Ark with MTO has also decided to hold it online. Regarding inventions and patent
applications, the situation varies from year to year. In the future, we would like to continue making
efforts toward the promotion of industry-academia-government collaboration projects within the
university and the recommendation of intellectual property, etc., based on accurate judgments that
match the social situation.
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年度 発明届 国内出願 PCT出願 審査請求 特許登録
2010 2 1 0 0 0
2011 2 3 0 0 0
2012 2 3 0 0 1
2013 1 0 1 0 1
2014 7 2 0 4 0
2015 9 9 0 1 0
2016 3 5 7 1 3
2017 9 9 3 1 1
2018 11 5 6 0 0
2019 6 4 2 13 3
2020 6 2 1 3 2
（９月15日現在）









































さらに，第６回DSANJ Digital Bio Conferen
ce and Face to Face Meeting（D-Bio Digital &
F2F）で研究成果を提案した。2020年９月３
日，４日，７日にオンラインで開催された

















































































































































































































































































































カル･アーク with MTO 2020：ウェブサイト)
15）http://www.nisshinrubber.co.jp/（日進ゴム株
式会社，ウェブサイト)
16）http://mm-sunlife.jp/（有限会社サンライフ：
ウェブサイト)
17）http://www.ibara.ne.jp/~ikasa-qj/jigyosyo/onf.
htm（岡山中尾フィルター株式会社，ウェブサ
イト)
18）https://www.spac.co.jp/（立花容器株式会社，
ウェブサイト)
19）https://m.kawasaki-m.ac.jp/sanchi/event.php
（産学連携知的財産管理室 KMS メディカル･
アーク マッチング報告：ウェブサイト)
20）https://m.kawasaki-m.ac.jp/sanchi/sangaku_
policy.php（産学連携知的財産管理室 産学官
連携ポリシー：ウェブサイト）
21）https://m.kawasaki-m.ac.jp/sanchi/titekipolicy.
php（産学連携知的財産管理室 知的財産管理
ポリシー：ウェブサイト）
22）https://www.medu-net.jp/（medU-net，ウェ
ブサイト)
23）http://okayama-sangakukan.jp/modules/conte
nts0/index.php?id=10（おかやま産学官ネッ
ト，岡山・産学官連携会議，ウェブサイト)
24）http://www.optic.or.jp/medical/（メディカル
テクノおかやま，ウェブサイト)
25）http://www.optic.or.jp/medical/okayamaken
iyoukougaku/（岡山県医用工学研究会，ウェ
ブサイト)
26）http://www.pref.okayama.jp/site/micro/（ミ
クロものづくり岡山，ウェブサイト)
27）http://www.optic.or.jp/medpro-okayama/（医
療機器開発プロモートおかやま，ウェブサイ
ト)
28）https://obiss.tech/wp/introduction/（おかや
ま生体信号研究会，ウェブサイト)
29）http://www.optic.or.jp/bioactive/（おかやま
バイオアクティブ研究会，ウェブサイト)
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